Introduction
To analyze the causal relationships between comfort environment vote (CEV) and thermal sensation votes (TSV), this paper presents how conjoint analysis works in experimentation. The samples for the experimentation consisted of 1,584 (22 young female subjects x 9 thermal conditions x 8 times) questionnaire data and the thermal sensations are voted for face, chest, hands, buttocks, and soles of the foot.
Analysis Result
Conjoint analysis uses two concept: attribute and level. In this case, attributes corresponds to five thermal sensation votes and levels are OK and NG. To use conjoint analysis, the samples are preprocessed such that each thermal sensation vote whose range is [-4 : very cold, +4: very hot] is either OK or NG.
Because there are five attributes, there are 32 (= 2 5 ) cases.
Adjusting the threshold between OK and NG for votes, we have twenty two cases for the questionnarie data while SPSS that has conjoint analysis function recommends to use eight orthogonal cases. The body parts impacts for CEV are shown in Fig. 1 . Each bar corresponds to a subject. This figure shows that the soles is the most important factor for deciding comfort and that the upper body is less important than the lower body.
The utility values by body parts for comfort are shown in Fig. 2 . This figure shows that the utility on soles are universal over subjects while there are chaotic varieties in the utility on the upper body over subjects. To compare the precision of multi-regression analysis, the correlation between voted data and predicted data is summarized in Table 1 .
Discussion
While multi regression analysis uses the original data, the comjoint analysis uses the two values: OK and NG. However, the latter's precision is better than the former. This means that the subjective votes include uncertainty and does not express cardina meaning as number. Methodology for Domestic Energy Consumption", IEEJ Trans. EIS, Vol.125, No.10, pp.1530 -1536 
を利用することにした。

〈3･3〉 データの事前処理
コンジョイント分析に適 合したデータの形にするには，22 人の被験者が同じ評価対 象に対して評価したという形式にする必要がある。そこで 次のステップでデータの事前処理を行った。 (１) まず，9 条件 8 回の 72 種類のデータを評価対象と して候補とした。また，5 箇所の部位の温冷感（TSV）を属 性とした。 (２) 次にその 72 の評価対象の属性を決定するため，評 価対象 k に対する i 番目の被験者の j 番目の部位の評価 xijk に対して被験者に関して平均をとり，それを評価対象 k に おける j 番目の部位の温冷感（TSV）とした。 (３) 温冷感（TSV)に対して閾値を設定して OK，NG の いずれかの値を設定し，これらを水準とした。 (４) OK，NG の組合せは 5 属性 2 水準のため，理論的 には 2 ５ ＝32 通りあるので，閾値を変化させることにより， 72 種類の候補から多くの組合せがでるようにした。 (５) 得られた組合せがコンジョイント分析の前提を満 たす組合せかどうかを調べた。(
